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 whose composer is 
Ton’a. He also authored a book on the study of waka poems, titled Gumon Kenchu
＿
 , in which he 
proposed five kinds of the way of taking in honka. On the basis of Ton’a’s classification of honkadori, 
this paper analyzes the way of Motoori’s interpretation of honkadori into 9 factors. While seven factors 
among them had been mentioned before, the other two factors can be regarded as the characteristic 
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『草庵集玉箒』における本歌取解釈の諸相 
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日談的な例である。                   （四九九―五〇〇頁） 
14 『日本歌学大系 第四巻』風間書房・一九五六年、一二四頁。 
15 『日本歌学大系 第三巻』風間書房・一九五六年、八三頁。 

















ないからである。                    （四四八―四四九頁） 
20 前掲拙稿参照。 
21 同上拙稿ではこの対立の実相にも触れた。 
22 拙稿「本居宣長手沢本『新古今和歌集』における本歌書入」（『言語・地域文化研究』第
二四号・二〇一八年） 
